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The isotope observations of precipitation in the east Siberian Oymyakon in the Northern Pole of Cold and the surrounding 
mountainous regions were carried out as a part of the observation concerning the IPY project entitled "Glaciological research 
in Suntar-Khayata Range, East Siberia, Russia, for International Polar Year". Simple precipitation gauges with a 45-mm funnel 
were installed in August, 2004, and were collected in September, 2005. The result of our observation shows that the d-excess 
in the flat of Oymyakon area is small in comparison with that in the slope in the Suntar-Khayata Range, and a tendency 













図１ 降水サンプリング地点（No.1 から 8）． 
 
なお緯度，経度，標高の地点情報は，ハンディタイプ GPS 受信機で記録した．サンプリング地点 1，2，3，
4はオイミヤコン地域の平坦部，5，6，7，8はスンタル-ハイアタ山脈の斜面部である．サンプリング地点
の様子を図 2に示す．  
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図 2 降水サンプリング地点の様子. (a) オイミヤコン地域，(b) スンタル-ハイアタ山脈． 
 
３．解析結果 
得られたδDとδO18 の関係を図 3に，またδD，δO18，d-excess を表１に示す．オイミヤコン地域の




図 2 東シベリア・スンタル-ハイアタ山脈およびオイミヤコン地域で得られたδDとδO18 の関係． 
 
表１ 東シベリア・スンタル-ハイアタ山脈およびオイミヤコン地域で得られたδD，δO18，d-excess の一覧． 
地点番号 δD δO18 d-excess 
1 -134.08 -16.45 -2.46 
2 -138.01 -16.99 -2.09 
3 -143.09 -17.73 -1.23 
4 -142.48 -17.76 -0.41 
5 -137.9 -18.01 6.18 
6 -140.47 -18.11 4.39 
7 -145.61 -18.88 5.45 
8 -144.81 -19.02 7.39 
 
